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The feldspar is common rock forming mineral composed by CaAl2Si2O8(An)-NaAlSi3O8(Ab)-KAlSi3O8(Or). The chemical 
composition of feldspar is commonly in plagioclase (An-Ab) or alkali-feldspar (Ab-Or), however, in the case of Ultra High 
Temperature metamorphism, such as Napier Complex, the ternary composition (An-Ab-Or) is possible composition and these 
ternary feldspars have unique textures. We researches the micro-textures of the ternary feldspars in the felsic gneiss 
(TH97012006, hereafter shortened to 12006) from Mt. Riiser-Larsen in Napier Complex, East Antarctica and revealed the 
formation process of the common micro-textures, (9
_
01) exsolution lamellae, of ternary feldspars in 12006. But it became 
apparent that the chemical compositions do not agree with tielines of the geothermometer-models (Fuhrman et al., 1988) and 




持つ ternary feldsparとして存在していたと考えられる長石が産する。筆者らはナピア岩体 Riiser-Larsen山に産する
片麻岩(TH97012006, 以下 12006)に含まれる ternary feldsparの多様な離溶組織(An30Ab70, C1
_





et al., 1988 など)と実際に観察される離溶ラメラの化学組成の組み合わせが一致しないため、離溶温度の見積もり
は出来ないこと（Figure 1. この事は、 Hokada, 2001の結果とも調和的）を明らかにした。さらに離溶組織の安定


















Figure 1. The gap between the checmical compositions of 
exsolution lamellae and the tielines of known models. 
Figure 2. The exolution lamellae described as (9
_
01) is explainable 
by coherent elastic boundary model. However, another exsolution 
lamellae described as (403) is not explainable
 
Figure 1.に示すタイラインは分相する際（離溶など）に平衡な化学組成を表しているが、Fuhrman et al. (1988)など
既存のモデルでは Figure 3. のように、oligoclase が高温相の空間群 C2/mから低温相 C1
_
へと相転移する際の次数










存在するかを確認することにした。現在、天然の oligoclase(An25Ab70Or5) と 12006 に含まれる ternary feldspar
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